















The current Private International Law Act of Korea includes three articles on international jurisdiction. Art. 2 
provides for general rules on international jurisdiction. A巾.27 and 28 set down special rules to protect 
consumers and employees. But, because Art.2 was an abstract clause, the committee which the Ministry of 
Justice of Korea established in June 2014, stated that it should be replaced by more concrete and individual 
rules. On May 31, 2016, the Committee proposed an official draft of the amended Private International Law Act, 
The official draft covers the entire range of General Provisions on International Jurisdiction and included 
provisions which relate family matters, succession, jurisdiction gracieuse and maritime matters. However, the 
official draft has not been published. Based on the above facts, this article sets forth the author’s Japanese 
translation and a brief discussion of the key provisions from the dra食whichthe Committee prepared. 
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1 第 16条（法人及び団体）法人及び団体は、その設立の準拠法による 3 ただし、外国で設立された法人又は団体が大韓民国に主な
事務所があるか、大韓民国で主な事業を行う場合には、大韓民国の法による。












































114 国際公共政策研究 第21巻第 1号
5. 結論
私見としては、精微な国際裁判管轄に関する条項を規定することを試みた点、国際私法内に国際裁
判管轄規則を規定しようとした点、人事・家事・非訴事件に関する国際裁判管轄まで広く規定した点、
国際条約等の国際的な流れを参照して規定を行った点においては、評価できると思われる。しかし、
常居所概念の不明確性、併合管轄における「密接な関連」の基準の不明確性、財産所在地管轄におけ
る韓国と財産との「実質的関連j、及び「著しく低い価額Jに対する判断基準がない等いくつか問題も
残っているように思われるO また、外国判決の承認・執行に関する条項は、今回の改正においては抜
けているが、今後、これらに関する議論も必要になるのではないかと考える。
本稿においては、紙幅の制限や著者の力量不足により、全条項に関する詳細な解説及び日本の国際
裁判管轄規則との比較ができなかった点は大変遺憾であるが、今後も、韓国の国際私法改正の動向に
注目しながら、韓国法務部の正式な改正案及び解説を待ちたい。
